






New Exciton Absorption in Superthin CdI2 Films 
Shinji MATSUOKA， Tadaaki SAITO， and Shin-ichi KONDO 
(Received Feb. 28， 1995) 
Wc havc observcd new exciton ahsorption in superthin (く7nm)CdI2 li1ms. 
The exiton transitions exhibit a sharp absorption peak with a doublet structure near 
the fundamental edge. The peak energy depends on the film thickness due to 
quantum siヌceffects on exciton. 1 t was suggested that the films are of a 
polycfYstalIine naturc with thc individual crystallites having the form of thin 
platelets emhcdded parallel to the substrate， therehy leading to the ∞nfincmcnt of 
exciton to within the thickness of the platelet， althought a detailcd explanation 

















した。蒸着は、約 2X 10.7 Torrの真空中でタングステンバスケットの抵抗加熱により行なった。光源
にはD2ランプを使用し、 double-beam法によりスベクトルの測定を行なった。光学密度 (OD) は、


















0.15 i Cdh /fused-silica 
d"，2.8nm 
g 0.05 
I 'L\~ II 12 





4 5 6 
PHOTON ENERGY (eV)一一一炉
























o .21- :介ゥf 1: as-deposited 
2: a n n e a l e d a t 320 1<
3: annealed at 340K 。iρdL72 
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は、アモルファス Cd12薄膜が結品化して Cd12構造の膜に変化する途中の過程において、 」時的に、
共有結合状態の結品
性 Cd12膜が出現す CdI2/ fused-silica -j 1.20 xl0・2 ハ








トルの大きな特徴と 2 ~ 1.05 
して、吸収端近くに Oドー-a ' 1 ' 11.00 
鋭い励起子ピークが 3.8 3.9 4.0 3.8 3.9 4.0 
存在しているのがわ
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